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Langleyの問題とその一般化問題の解法
―コンピューター利用の一方法―
兼 山 瓊 典
On the solutions of the generalized Langley’s problems.
― A use of a computer for mathematics―
Tamafumi Kaneyama
Abstract
A seemingly simple problem involves an isosceles triangle with some angles given. This problem was
shown by Langley and it became an famous problem. The original statement of the problem by Langley
states the problem as follows: OBC is an isosceles triangle.∠B＝∠C＝８０°. A is the point on the line OB
such that∠BCA＝５０°, D is the point on the line OC such that∠CBD＝６０°. Then prove that∠ADB＝
３０°.
Many people have found a number of the trigonometrical solutions and the pure geometrical solutions.
We generalize the Langley’s problem. The generalized Langley’s problems are as follows: Let ABCD be a
convex quadrilateral. Let∠ABD＝a，∠CBD＝b，∠ACB＝c，∠ACD＝d. Then find∠ADB＝x. When
the a, b, c and d are good angles then we can find the good angle of x. In this paper we consider that the an-
gles a, b, c and d are the multiples of１０°. Furthermore we consider pure geometrical solutions of the gener-
alized Langley’s problem. We also show that the generalized Langley’s problems are solved only using by
the elementary geometrical ways.
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点 I は BC と FH の
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点 Eを AB上 で∠BDE＝１０°，
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番号 a b c d x 解 法 （補助線の引き方）
１ １０ １０ ２０ ８０ １０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
２ １０ １０ ３０ ４０ ２０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB延長上∠BEF＝１３０°で２８を用る．AECDFは円周上
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時４と ACDEは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１００°の時３５２と ABEDは円周上
３ １０ １０ ３０ １１０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時２６８と ABEDは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝８０°の時２６０と AE⊥BDより
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝２０°の時２４と ACDEは円周上
Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB延長上∠BEF＝１３０°で２７を用る．AECDFは円周上
４ １０ １０ ４０ ３０ ３０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝１２０°で２６を用る．AFECDは円周上
Eを ABの間で∠DCE＝４０°の時２と AECDは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１００°の時３５０と ABEDは円周上
５ １０ １０ ４０ ７０ ２０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
６ １０ １０ ４０ １１０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時２２４と ABEDは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝８０°の時２１５と AE⊥BDより
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝２０°の時２７と ACDEは円周上
７ １０ １０ ５０ ５０ ３０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝７０°の時３３６と ABEDは円周上
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝４０°の時９と ACDEは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝２０°とし１と１１０を用いる
Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB延長上∠BEF＝１１０°で２３を用る．AECDFは円周上
８ １０ １０ ５０ ８０ ２０ Eを BC間∠BDE＝３０°，Fを AB延長上∠BEF＝１１０°で２２を用る．AECDFは円周上
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時１９と ACDEは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝４０°の時３０５と ABEDは円周上
９ １０ １０ ６０ ４０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝５０°の時７と AECDは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝７０°の時３３２と ABEDは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝２０°とし１と１１２を用いる
Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB上∠BEF＝１００°で２１を用る．AFECDは円周上
１０ １０ １０ ６０ ６０ ３０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
１１ １０ １０ ６０ ８０ ２０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時２２と ACDEは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時２３５と ABEDは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝３０°とし３と１３２を用いる
１２ １０ １０ ８０ ２０ ７０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１３ １０ １０ ８０ ３０ ６０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１４ １０ １０ ８０ ４０ ５０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１５ １０ １０ ８０ ５０ ４０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１６ １０ １０ ８０ ６０ ３０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１７ １０ １０ ８０ ７０ ２０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１８ １０ １０ ８０ ８０ １０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１９ １０ １０ １００ ３０ ７０ Eを BC間∠BDE＝３０°，Fを AB上∠BEF＝６０°で１１を用る．AFECDは円周上
Eを ABの間で∠DCE＝８０°の時８と AECDは円周上
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Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝４０°の時２５５と ABEDは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝８０°とし１５と１８９を用いる
２０ １０ １０ １００ ４０ ５０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
２１ １０ １０ １００ ５０ ３０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１５６と ABEDは円周上




２２ １０ １０ １１０ ３０ ７０ Eを ABの間で∠BCE＝８０°の時１６と AC⊥DEより
Eを ABの間で∠DCE＝８０°の時１１と AECDは円周上




２３ １０ １０ １１０ ４０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝５０°の時２１と AECDは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１４４と ABEDは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝４０°とし６と１５２を用いる
Eを ABの間で∠BCE＝８０°とし１７と２６２を用いる
２４ １０ １０ １２０ ２０ １００ Eを ABの間で∠DCE＝１１０°の時３と AECDは円周上






２５ １０ １０ １２０ ３０ ６０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
２６ １０ １０ １２０ ４０ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時６９と ABEDは円周上
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時２８と ACDEは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝８０°とし１８と２７６を用いる
２７ １０ １０ １３０ ２０ １００ Eを ABの間で∠DCE＝１１０°の時６と AECDは円周上





２８ １０ １０ １３０ ３０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝４０°の時２６と AECDは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時５１と ABEDは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝８０°とし１８と２３２を用いる
２９ １０ １０ １４０ ２０ ７０ CB＝CA＝CDより
３０ １０ ２０ ２０ ４０ １０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB延長上∠BEF＝１３０°で５１を用る．AECDFは円周上
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Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝２０°の時３２と ACDEは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１００°の時３５１と ABEDは円周上
３１ １０ ２０ ３０ ７０ １０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC,AECDが円周上
３２ １０ ２０ ４０ ２０ ３０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝１１０°で４９を用る．AFECDは円周上
Eを ABの間で∠DCE＝４０°の時３０と AECDは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１００°の時３４８と ABEDは円周上
３３ １０ ２０ ４０ ４０ ２０ Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB延長上∠BEF＝１１０°で４８を用る．AECDFは円周上
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時３５と ACDEは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝８０°の時３４５と ABEDは円周上
３４ １０ ２０ ４０ ８０ １０ Eを BC間∠BDE＝３０°，Fを AB延長上∠BEF＝１１０°で４７を用る．AECDFは円周上
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝２０°の時４４と ACDEは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝８０°の時３１９と AE⊥BDより
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝４０°の時３２１と ABEDは円周上
３５ １０ ２０ ５０ ３０ ３０ Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB上∠BEF＝１００°で４６を用る．AFECDは円周上
Eを ABの間で∠DCE＝４０°の時３３と AECDは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝８０°の時３４１と ABEDは円周上
３６ １０ ２０ ５０ ５０ ２０ Eを BC間∠BDE＝３０°，Fを AB延長上∠BEF＝１００°で４５を用る．AECDFは円周上
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時３８と ACDEは円周上




３７ １０ ２０ ５０ ８０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝８０°の時３００と AE⊥BDより
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝２０°の時４７と ACDEは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時２３４と ABEDは円周上
Eを CDの間で∠CBE＝１０°とし９３と３を用いる
Eを DCの延長で∠BAE＝４０°とし２８０と１４１を用いる
３８ １０ ２０ ７０ ３０ ４０ Eを BC間∠BDE＝３０°，Fを AB上∠BEF＝８０°で４３を用る．AFECDは円周上
Eを ABの間で∠DCE＝５０°の時３６と AECDは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝６０°の時３１７と ABEDは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝３０°とし３１と１４６を用いる




４０ １０ ２０ ７０ ７０ １０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
４１ １０ ２０ ８０ ２０ ６０ Eを ABの間で∠DCE＝７０°の時３１と AECDは円周上
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Eを ABの間で∠BCE＝７０°とし３８と９２を用いる
４２ １０ ２０ ８０ ４０ ４０ ３０Eを ABの間で∠BCE＝４０°の時３４と AC⊥DEより
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝４０°の時２６７と ABEDは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝４０°とし３４と１５７を用いる
４３ １０ ２０ ８０ ５０ ２０ Eを ABの間で∠BCE＝５０°とし３７と１６２を用いる
Eを CDの間で∠CBE＝１０°とし９８と１１を用いる
Eを DCの延長で∠BAE＝４０°とし２６６と８５を用いる
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時４５と ACDEは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時２２３と ABEDは円周上
４４ １０ ２０ １００ ２０ ７０ Eを BC間∠BDE＝３０°，Fを AB上∠BEF＝５０°で３７を用る．AFECDは円周上
Eを ABの間で∠DCE＝８０°の時３４と AECDは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝８０°の時４２と AC⊥DEより
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝４０°の時２４３と ABEDは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝８０°とし４２と１１８を用いる
４５ １０ ２０ １００ ３０ ４０ Eを ABの間で∠BCE＝５０°とし３７と１６３を用いる
Eを ABの間で∠DCE＝５０°の時４３と AECDは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時１９９と ABEDは円周上
４６ １０ ２０ １００ ４０ ２０ Eを CDの間で∠CBE＝１０°の時１０１と AE⊥BDより
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時４８と ACDEは円周上




４７ １０ ２０ １１０ ２０ ７０ Eを ABの間で∠DCE＝８０°の時３７と AECDは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時１８４と ABEDは円周上
Eを ABの間で∠BCE＝８０°とし４３と１３８を用いる
Eを ABの間で∠BCE＝１００°とし４５と９８を用いる
４８ １０ ２０ １１０ ３０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝４０°の時４６と AECDは円周上




４９ １０ ２０ １１０ ４０ １０ Eを CDの間で∠CBE＝１０°の時１０５と AE⊥BDより
Eを CD間∠CBE＝１０°で２３，１０５，８を用る．
Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝２０°の時５１と ACDEは円周上
Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時６８と ABEDは円周上
Eを CDの間で∠CBE＝１０°とし１０５と１８を用いる
Eを DCの延長で∠BAE＝２０°とし１２７と８６を用いる
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５０ １０ ２０ １２０ ２０ ６０ CB＝CA＝CDより
５１ １０ ２０ １３０ ２０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝４０°の時４９と AECDは円周上
５２ １０ ３０ ２０ ３０ １０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB延長上∠BEF＝１２０°で６９を用る．AECDFは円周上
５３ １０ ３０ ３０ ２０ ２０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝１１０°で６８を用る．AFECDは円周上
５４ １０ ３０ ３０ ５０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝７０°の時３３４と ABEDは円周上
５５ １０ ３０ ４０ ３０ ２０ Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB上∠BEF＝１００°で６６を用る．AECD（A＝F）円周上
５６ １０ ３０ ４０ ６０ １０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
５７ １０ ３０ ６０ ２０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝５０°の時５４と AECDは円周上
５８ １０ ３０ ６０ ４０ ２０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時６０と ACDEは円周上
５９ １０ ３０ ６０ ６０ １０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
６０ １０ ３０ ７０ ３０ ３０ Eを ABの間で∠BCE＝４０°の時５６と AC⊥DEより
６１ １０ ３０ ７０ ４０ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝４０°の時２６４と ABEDは円周上
６２ １０ ３０ ８０ ２０ ５０ Eを ABの間で∠DCE＝６０°の時５６と AECDは円周上
６７ １０ ３０ １１０ ２０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝５０°の時６４と AECDは円周上
６８ １０ ３０ １１０ ３０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時４９と ABEDは円周上
６９ １０ ３０ １２０ ２０ ２０ Eを ABの間で∠DCE＝３０°の時６８と AECDは円周上
７０ １０ ４０ ３０ ４０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝７０°の時３２９と ABEDは円周上
７１ １０ ４０ ５０ ２０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝４０°の時７０と AECDは円周上
７２ １０ ４０ ５０ ３０ ２０ Eを BC間∠BDE＝３０°，Fを AB上∠BEF＝８０°で７５を用る．AECD（A＝F）円周上
７３ １０ ４０ ５０ ５０ １０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
７４ １０ ４０ ８０ ２０ ４０ CB＝CA＝CDより
７５ １０ ４０ ８０ ３０ ２０ Eを CDの間で∠CBE＝３０°とし１３８と１１を用いる
７６ １０ ４０ ８０ ４０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１４０と ABEDは円周上
７７ １０ ４０ １００ ２０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝４０°の時７６と AECDは円周上
７８ １０ ５０ ４０ ４０ １０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
７９ １０ ５０ ６０ ２０ ３０ CB＝CA＝CDより
８０ １０ ５０ ６０ ４０ １０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
８１ １０ ５０ ８０ ２０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝４０°の時８０と AECDは円周上
８２ １０ ６０ ７０ ３０ １０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
８３ １０ ６０ ８０ ２０ ２０ Eを ABの間で∠DCE＝３０°の時８２と AECDは円周上
８４ １０ ７０ ５０ ３０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時１９１と ABEDは円周上
８５ １０ ７０ ６０ ２０ ２０ Eを ABの間で∠DCE＝３０°の時８４と AECDは円周上
８６ １０ ７０ ８０ ２０ １０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
８７ ２０ １０ ２０ １２０ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時１０４と ACDEは円周上
８８ ２０ １０ ３０ ８０ ２０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
８９ ２０ １０ ４０ ６０ ３０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝５０°の時９２と ACDEは円周上
９０ ２０ １０ ４０ １００ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝７０°の時２７０と AE⊥BDより
９１ ２０ １０ ４０ １２０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝７０°の時１４７と AE⊥BDより
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９２ ２０ １０ ５０ ５０ ４０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝７０°の時３３０と ABEDは円周上
９３ ２０ １０ ５０ ８０ ３０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝４０°の時２８０と ABEDは円周上
９４ ２０ １０ ５０ １００ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝７０°の時２２６と AE⊥BDより
９５ ２０ １０ ７０ ４０ ６０ Eを ABの間で∠DCE＝８０°の時８８と AECDは円周上
９６ ２０ １０ ７０ ７０ ４０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時２３１と ABEDは円周上
９７ ２０ １０ ７０ ８０ ３０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝５０°の時１０２と ACDEは円周上
９８ ２０ １０ ８０ ５０ ６０ Eを ABの間で∠DCE＝８０°の時９３と AECDは円周上
９９ ２０ １０ ８０ ６０ ５０ Eを ABの間で∠DCE＝７０°の時９６と AECDは円周上
１００ ２０ １０ ８０ ８０ ２０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
１０１ ２０ １０ １００ ４０ ８０ Eを ABの間で∠DCE＝１００°の時９０と AECDは円周上
１０２ ２０ １０ １００ ５０ ６０ Eを ABの間で∠BCE＝５０°の時９４と AC⊥DEより
１０３ ２０ １０ １００ ６０ ３０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時７７と ABEDは円周上
１０４ ２０ １０ １１０ ３０ １００ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時１８３と ABEDは円周上
１０５ ２０ １０ １１０ ４０ ８０ Eを ABの間で∠DCE＝１００°の時９４と AECDは円周上
１０６ ２０ １０ １１０ ５０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝６０°の時１０３と AECDは円周上
１０７ ２０ １０ １２０ ４０ ６０ CB＝CA＝CDより
１０８ ２０ １０ １３０ ３０ １００ Eを ABの間で∠DCE＝１２０°の時９１と AECDは円周上
１０９ ２０ ２０ ２０ ８０ １０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
１１０ ２０ ２０ ３０ ５０ ２０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB延長上∠BEF＝１１０°で１２８を用る．AECDFは円周上
１１１ ２０ ２０ ３０ １００ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時１２４と ACDEは円周上
１１２ ２０ ２０ ４０ ４０ ３０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝１００°で１２６を用る．AFECDは円周上
１１３ ２０ ２０ ４０ ７０ ２０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
１１４ ２０ ２０ ４０ １００ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時１２７と ACDEは円周上
１１５ ２０ ２０ ６０ ６０ ３０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
１１６ ２０ ２０ ７０ １０ ８０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１１７ ２０ ２０ ７０ ３０ ６０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１１８ ２０ ２０ ７０ ４０ ５０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１１９ ２０ ２０ ７０ ５０ ４０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１２０ ２０ ２０ ７０ ６０ ３０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１２１ ２０ ２０ ７０ ７０ ２０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１２２ ２０ ２０ ７０ ８０ １０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
１２３ ２０ ２０ ８０ ５０ ４０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
１２４ ２０ ２０ １００ ３０ ８０ Eを ABの間で∠BCE＝７０°の時１２０と AC⊥DEより
１２５ ２０ ２０ １００ ４０ ５０ CB＝CA＝CDより
１２６ ２０ ２０ １００ ５０ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時６６と ABEDは円周上
１２７ ２０ ２０ １１０ ３０ ８０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１０５と ABEDは円周上
１２８ ２０ ２０ １１０ ４０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝５０°の時１２６と AECDは円周上
１２９ ２０ ２０ １２０ ３０ ６０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
１３０ ２０ ３０ ２０ ６０ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時１３３と ACDEは円周上
１３１ ２０ ３０ ３０ ４０ ２０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝１００°で１４３を用る．AECD（A＝F）円周上
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１３２ ２０ ３０ ３０ ８０ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時１３８と ACDEは円周上
１３３ ２０ ３０ ５０ ３０ ４０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝７０°の時３２４と ABEDは円周上
１３４ ２０ ３０ ５０ ６０ ２０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
１３５ ２０ ３０ ５０ ８０ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時１４２と ACDEは円周上
１３６ ２０ ３０ ６０ ６０ ２０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
１３７ ２０ ３０ ７０ ４０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝６０°の時１３４と AECDは円周上
１３８ ２０ ３０ ８０ ３０ ６０ Eを ABの間で∠BCE＝５０°の時１３４と AC⊥DEより
１３９ ２０ ３０ ８０ ４０ ４０ CB＝CA＝CDより
１４０ ２０ ３０ ８０ ６０ １０ Eを DCの延長で∠BAE＝３０°とし１９４と１６６を用いる
１４１ ２０ ３０ １００ １０ １２０ Eを ABの Bの延長上で∠CDE＝３０°の時１７０と AECDは円周上
１４２ ２０ ３０ １００ ３０ ６０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１０２と ABEDは円周上
１４３ ２０ ３０ １００ ４０ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時４６と ABEDは円周上
１４４ ２０ ３０ １１０ ３０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝６０°の時１４０と AECDは円周上
１４５ ２０ ４０ ２０ ５０ １０ Eを ABの延長で∠CDE＝°で３０７，３６，２を用る．を用いる
１４６ ２０ ４０ ４０ ３０ ３０ Eを ABの延長で∠CDE＝°で３０７，３８，２を用る．を用いる
１４７ ２０ ４０ ４０ ７０ １０ Eを DCの延長で∠BAE＝５０°とし２９２と２６５を用いる
１４８ ２０ ４０ ５０ ５０ ２０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
１４９ ２０ ４０ ６０ １０ ８０ AB＝DB＝CBより
１５０ ２０ ４０ ６０ ４０ ３０ CB＝CA＝CDより
１５１ ２０ ４０ ６０ ５０ ２０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
１５２ ２０ ４０ ７０ ４０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝５０°の時１５１と AECDは円周上
１５３ ２０ ４０ ８０ ３０ ５０ Eを ABの間で∠DCE＝７０°の時１４７と AECDは円周上
１５４ ２０ ４０ ８０ ５０ １０ Eを DCの延長で∠BAE＝３０°とし１７８と１６６を用いる
１５５ ２０ ４０ １００ １０ １３０ Eを ABの Bの延長上で∠CDE＝２０°の時９１と AECDは円周上
１５６ ２０ ４０ １００ ３０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝５０°の時１５４と AECDは円周上
１５７ ２０ ５０ ４０ ４０ ２０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
１５８ ２０ ５０ ４０ ６０ １０ Eを DCの延長で∠BAE＝５０°とし２８５と２６５を用いる
１５９ ２０ ５０ ７０ １０ １００ Eを ABの Bの延長上で∠CDE＝４０°の時２３９と AECDは円周上
１６０ ２０ ５０ ７０ ３０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝６０°の時１５８と AECDは円周上
１６１ ２０ ５０ ７０ ４０ ２０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
１６２ ２０ ６０ ３０ ５０ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時１６３と ACDEは円周上
１６３ ２０ ６０ ５０ ３０ ３０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝４０°の時２３８と ABEDは円周上
１６４ ２０ ６０ ５０ ５０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１３５と ABEDは円周上
１６５ ２０ ６０ ７０ ３０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝５０°の時１６４と AECDは円周上
１６６ ２０ ６０ ７０ ４０ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝３０°の時１６７と ACDEは円周上
１６７ ２０ ６０ ８０ ３０ ２０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
１６８ ３０ １０ ２０ １３０ １０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB延長上∠BEF＝１２０°で１８５を用る．AECDFは円周上
１６９ ３０ １０ ３０ １００ ２０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB延長上∠BEF＝１１０°で１８４を用る．AECDFは円周上
１７０ ３０ １０ ３０ １３０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝６０°の時１３４と AE⊥BDより
１７１ ３０ １０ ４０ ８０ ３０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
６７Langleyの問題とその一般化問題の解法
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１７２ ３０ １０ ４０ １１０ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝６０°の時２１４と AE⊥BDより
１７３ ３０ １０ ６０ ６０ ５０ Eを ABの間で∠DCE＝８０°の時１７１と AECDは円周上
１７４ ３０ １０ ６０ ８０ ４０ Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB延長上∠BEF＝８０°で１７９を用る．AECDFは円周上
１７５ ３０ １０ ６０ １００ ２０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝５０°の時１８４と ACDEは円周上
１７６ ３０ １０ ７０ ７０ ５０ Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB上∠BEF＝７０°で１７７を用る．AFECDは円周上
１７７ ３０ １０ ７０ ８０ ４０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１６０と ABEDは円周上
１７８ ３０ １０ ８０ ５０ ７０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝６０°で１７５を用る．AFECDは円周上
１７９ ３０ １０ ８０ ７０ ５０ Eを ABの間で∠DCE＝８０°の時１７７と AECDは円周上
１８０ ３０ １０ ８０ ８０ ３０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
１８１ ３０ １０ １００ ５０ ８０ Eを ABの間で∠DCE＝１１０°の時１７２と AECDは円周上
１８２ ３０ １０ １００ ６０ ５０ CB＝CA＝CDより
１８３ ３０ １０ １１０ ４０ １００ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝３０°で１７０を用る．AFECDは円周上
１８４ ３０ １０ １１０ ５０ ７０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時４７と ABEDは円周上
１８５ ３０ １０ １２０ ４０ １００ Eを ABの間で∠DCE＝１３０°の時１７０と AECDは円周上
１８６ ３０ ２０ ２０ １００ １０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB延長上∠BEF＝１１０°で２００を用る．AECDFは円周上
１８７ ３０ ２０ ３０ ７０ ２０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB延長上∠BEF＝１００°で１９９を用る．AECDFは円周上
１８８ ３０ ２０ ３０ １１０ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝４０°の時１９８と ACDEは円周上
１８９ ３０ ２０ ５０ ５０ ４０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝８０°で１９６を用る．AFECDは円周上
１９０ ３０ ２０ ５０ ７０ ３０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
１９１ ３０ ２０ ５０ １００ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝６０°の時２２５と AE⊥BDより
１９２ ３０ ２０ ６０ ６０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝７０°の時１９０と AECDは円周上
１９３ ３０ ２０ ７０ ７０ ３０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
１９４ ３０ ２０ ８０ ４０ ７０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝５０°で１９１を用る．AFECDは円周上
１９５ ３０ ２０ ８０ ６０ ４０ CB＝CA＝CDより
１９６ ３０ ２０ ８０ ７０ ２０ Eを ABの間で∠BCE＝５０°とし１９１と２７９を用いる
１９７ ３０ ２０ １００ ２０ １１０ Eを ABの Bの延長上で∠CDE＝３０°の時１６８と AECDは円周上
１９８ ３０ ２０ １００ ４０ ８０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１０１と ABEDは円周上
１９９ ３０ ２０ １００ ５０ ４０ Eを ABの間で∠BCE＝５０°とし１９１と２８０を用いる
２００ ３０ ２０ １１０ ４０ ７０ Eを ABの間で∠DCE＝１００°の時１９１と AECDは円周上
２０１ ３０ ３０ ２０ ８０ １０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
２０２ ３０ ３０ ４０ ７０ ２０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
２０３ ３０ ３０ ６０ １０ ８０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
２０４ ３０ ３０ ６０ ２０ ７０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
２０５ ３０ ３０ ６０ ４０ ５０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
２０６ ３０ ３０ ６０ ５０ ４０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
２０７ ３０ ３０ ６０ ６０ ３０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
２０８ ３０ ３０ ６０ ７０ ２０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
２０９ ３０ ３０ ６０ ８０ １０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
２１０ ３０ ３０ ８０ ５０ ４０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
２１１ ３０ ３０ １００ ４０ ５０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
６８ 兼 山 瓊 典
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２１２ ３０ ４０ ３０ ５０ ２０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝８０°で２２３を用る．AECD（A＝F）円周上
２１３ ３０ ４０ ３０ ８０ １０ Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB延長上∠BEF＝８０°で２２２を用る．AECDFは円周上
２１４ ３０ ４０ ４０ ６０ ２０ CB＝CA＝CDより
２１５ ３０ ４０ ４０ ８０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１５８と ABEDは円周上
２１６ ３０ ４０ ５０ ５０ ３０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
２１７ ３０ ４０ ６０ ６０ ２０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝５０°の時２２０と ACDEは円周上
２１８ ３０ ４０ ７０ １０ １００ Eを ABの Bの延長上で∠CDE＝４０°の時２４６と AECDは円周上
２１９ ３０ ４０ ７０ ４０ ５０ Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB上∠BEF＝４０°で２１５を用る．AFECDは円周上
２２０ ３０ ４０ ７０ ５０ ３０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
２２１ ３０ ４０ ８０ ２０ １００ Eを ABの Bの延長上で∠CDE＝３０°の時１７２と AECDは円周上
２２２ ３０ ４０ ８０ ４０ ５０ Eを ABの間で∠DCE＝８０°の時２１５と AECDは円周上
２２３ ３０ ４０ ８０ ５０ ２０ Eを CDの間で∠CBE＝３０°とし２６６と１７５を用いる
２２４ ３０ ４０ １００ ２０ １３０ Eを ABの間で∠BCE＝８０°の時２２２と AC⊥DEより
２２５ ３０ ５０ ２０ ６０ １０ CB＝CA＝CDより
２２６ ３０ ５０ ３０ ７０ １０ Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB延長上∠BEF＝７０°で２３１を用る．AECDFは円周上
２２７ ３０ ５０ ４０ ４０ ３０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
２２８ ３０ ５０ ４０ ７０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１４７と ABEDは円周上
２２９ ３０ ５０ ６０ ４０ ４０ Eを BC間∠BDE＝２０°，Fを AB上∠BEF＝４０°で２２８を用る．AFECDは円周上
２３０ ３０ ５０ ６０ ６０ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝４０°の時２３３と ACDEは円周上
２３１ ３０ ５０ ７０ ４０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝７０°の時２２８と AECDは円周上
２３２ ３０ ５０ ８０ ２０ １１０ Eを ABの Bの延長上で∠CDE＝２０°の時９４と AECDは円周上
２３３ ３０ ５０ ８０ ４０ ３０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
２３４ ３０ ７０ ５０ ５０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時３７と ABEDは円周上
２３５ ３０ ７０ ６０ ４０ ２０ Eを ABの間で∠DCE＝５０°の時２３４と AECDは円周上
２３６ ４０ １０ ３０ １１０ ２０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝６０°の時２４０と ACDEは円周上
２３７ ４０ １０ ５０ ８０ ４０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
２３８ ４０ １０ ５０ １００ ３０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝７０°の時２４１と ACDEは円周上
２３９ ４０ １０ ５０ １１０ ２０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝６０°の時２４３と ACDEは円周上
２４０ ４０ １０ ８０ ６０ ７０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時１９４と ABEDは円周上
２４１ ４０ １０ ８０ ７０ ６０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１３８と ABEDは円周上
２４２ ４０ １０ ８０ ８０ ４０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
２４３ ４０ １０ １００ ６０ ７０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時４４と ABEDは円周上
２４４ ４０ ２０ ２０ １１０ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝５０°の時２５２と ACDEは円周上
２４５ ４０ ２０ ４０ ７０ ３０ Eを DCの延長で∠BAE＝４０°とし２７０と１９４を用いる
２４６ ４０ ２０ ４０ １１０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝５０°の時２１２と AE⊥BDより
２４７ ４０ ２０ ５０ ８０ ３０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝７０°の時２４９と ACDEは円周上
２４８ ４０ ２０ ６０ ２０ ７０ AB＝DB＝CBより
２４９ ４０ ２０ ６０ ７０ ４０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
２５０ ４０ ２０ ６０ ８０ ３０ CB＝CA＝CDより
２５１ ４０ ２０ ７０ ７０ ４０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
６９Langleyの問題とその一般化問題の解法
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２５２ ４０ ２０ ８０ ５０ ７０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時１７８と ABEDは円周上
２５３ ４０ ２０ ８０ ７０ ３０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時６３と ABEDは円周上
２５４ ４０ ２０ １００ ３０ １１０ Eを ABの Bの延長上で∠CDE＝２０°の時８７と AECDは円周上
２５５ ４０ ２０ １００ ５０ ７０ Eを ABの間で∠DCE＝１１０°の時２４６と AECDは円周上
２５６ ４０ ３０ ３０ ７０ ２０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝６０°の時２５８と ACDEは円周上
２５７ ４０ ３０ ３０ １００ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝５０°の時２６６と ACDEは円周上
２５８ ４０ ３０ ４０ ６０ ３０ Eを DCの延長で∠BAE＝４０°とし２５９と１９４を用いる
２５９ ４０ ３０ ４０ ８０ ２０ CB＝CA＝CDより
２６０ ４０ ３０ ５０ ８０ ２０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝６０°の時２６３と ACDEは円周上
２６１ ４０ ３０ ６０ ６０ ４０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
２６２ ４０ ３０ ７０ ３０ ８０ Eを ABの Bの延長上で∠CDE＝４０°の時２３６と AECDは円周上
２６３ ４０ ３０ ７０ ６０ ４０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
２６４ ４０ ３０ ７０ ７０ ２０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝６０°の時２６７と ACDEは円周上
２６５ ４０ ３０ ８０ ２０ １００ Eを CDの Dの延長上で∠ABE＝３０°の時２２１と ABDEは円周上
２６６ ４０ ３０ ８０ ５０ ６０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時９８と ABEDは円周上
２６７ ４０ ３０ ８０ ６０ ３０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時４２と ABEDは円周上
２６８ ４０ ３０ １００ ３０ １２０ Eを ABの間で∠BCE＝７０°の時２６３と AC⊥DEより
２６９ ４０ ４０ ２０ ８０ １０ CB＝CA＝CDより
２７０ ４０ ４０ ４０ ７０ ２０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
２７１ ４０ ４０ ５０ ５０ ４０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
２７２ ４０ ４０ ５０ ６０ ３０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
２７３ ４０ ４０ ５０ ７０ ２０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
２７４ ４０ ４０ ５０ ８０ １０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
２７５ ４０ ４０ ６０ ６０ ３０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
２７６ ４０ ４０ ８０ ２０ １１０ Eを CDの Dの延長上で∠ABE＝３０°の時２３２と ABDEは円周上
２７７ ４０ ４０ ８０ ３０ １００ Eを ABの Bの延長上で∠CDE＝２０°の時９０と AECDは円周上
２７８ ４０ ４０ ８０ ５０ ４０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
２７９ ４０ ６０ ３０ ７０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１３２と ABEDは円周上
２８０ ４０ ６０ ５０ ５０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝７０°の時２７９と AECDは円周上
２８１ ５０ １０ ４０ １００ ３０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝８０°の時２８２と ACDEは円周上
２８２ ５０ １０ ６０ ８０ ５０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
２８３ ５０ １０ ６０ １００ ３０ CB＝CA＝CDより
２８４ ５０ １０ ８０ ８０ ５０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
２８５ ５０ ２０ ４０ ８０ ３０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝７０°で２８９を用る．AECD（A＝F）円周上
２８６ ５０ ２０ ４０ １００ ２０ CB＝CA＝CDより
２８７ ５０ ２０ ７０ ３０ ８０ Eを CDの Dの延長上で∠ABE＝４０°の時２６２と ABDEは円周上
２８８ ５０ ２０ ７０ ７０ ５０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
２８９ ５０ ２０ ７０ ８０ ３０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時６０と ABEDは円周上
２９０ ５０ ３０ ２０ １００ １０ CB＝CA＝CDより
２９１ ５０ ３０ ３０ ８０ ２０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB延長上∠BEF＝７０°で２９７を用る．AECDFは円周上
７０ 兼 山 瓊 典
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２９２ ５０ ３０ ４０ ７０ ３０ Eを BC間∠BDE＝１０°，Fを AB上∠BEF＝６０°で２９５を用る．AFECDは円周上
２９３ ５０ ３０ ４０ １００ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝６０°の時２９９と ACDEは円周上
２９４ ５０ ３０ ６０ ６０ ５０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
２９５ ５０ ３０ ６０ ８０ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時５８と ABEDは円周上
２９６ ５０ ３０ ７０ ４０ ８０ Eを ABの延長で∠CDE＝°で１１１，１８３，２を用る．を用いる
２９７ ５０ ３０ ７０ ７０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝８０°の時２９５と AECDは円周上
２９８ ５０ ３０ ８０ ３０ １００ Eを CDの Dの延長上で∠ABE＝４０°の時２７７と ABDEは円周上
２９９ ５０ ３０ ８０ ６０ ５０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
３００ ５０ ５０ ２０ ８０ １０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
３０１ ５０ ５０ ４０ ６０ ３０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
３０２ ５０ ５０ ４０ ７０ ２０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
３０３ ５０ ５０ ４０ ８０ １０ 直交（AC⊥BD）かつ a＝bより
３０４ ５０ ５０ ６０ ６０ ３０ Eを AB上で BD⊥CEとすると AECDは円周上にある
３０５ ５０ ５０ ７０ ４０ １００ Eを ABの Bの延長上で∠CDE＝１０°の時８と AECDは円周上
３０６ ６０ １０ ３０ １２０ ２０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝８０°の時３０８と ACDEは円周上
３０７ ６０ １０ ４０ １２０ ２０ CB＝CA＝CDより
３０８ ６０ １０ ７０ ８０ ６０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
３０９ ６０ １０ ８０ ８０ ６０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
３１０ ６０ ２０ ２０ １２０ １０ CB＝CA＝CDより
３１１ ６０ ２０ ３０ １００ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝３０°の時２１２と ABEDは円周上
３１２ ６０ ２０ ３０ １２０ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝７０°の時３１８と ACDEは円周上
３１３ ６０ ２０ ５０ ８０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝１００°の時３１１と AECDは円周上
３１４ ６０ ２０ ５０ １００ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時７２と ABEDは円周上
３１５ ６０ ２０ ７０ ４０ ８０ Eを CDの Dの延長上で∠ABE＝５０°の時２９６と ABDEは円周上
３１６ ６０ ２０ ７０ ７０ ６０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
３１７ ６０ ２０ ７０ ８０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝１００°の時３１４と AECDは円周上
３１８ ６０ ２０ ８０ ７０ ６０ ABCが二等辺，Eを BD上で AE⊥BC，AECDが円周上
３１９ ６０ ４０ ３０ ８０ ２０ Eを ABの延長で∠CDE＝°で３４，２４２，２を用る．を用いる
３２０ ６０ ４０ ５０ ８０ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時３６と ABEDは円周上
３２１ ６０ ４０ ７０ ４０ １００ Eを CDの Dの延長上で∠ABE＝５０°の時３０５と ABDEは円周上
３２２ ７０ １０ ２０ １４０ １０ CB＝CA＝CDより
３２３ ７０ １０ ４０ １１０ ３０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝１００°の時３２４と ACDEは円周上
３２４ ７０ １０ ５０ １００ ４０ Eを DCの延長で∠BAE＝１０°とし７２と３１８を用いる
３２５ ７０ １０ ５０ １１０ ３０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時７１と ABEDは円周上
３２６ ７０ １０ ６０ １００ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝１１０°の時３２５と AECDは円周上
３２７ ７０ １０ ８０ ８０ ７０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
３２８ ７０ ３０ ２０ １１０ １０ Eを BAの Aの延長上で∠DCE＝８０°の時３３０と ACDEは円周上
３２９ ７０ ３０ ３０ １１０ １０ Eを DCの延長で∠BAE＝２０°とし１３１と３４３を用いる
３３０ ７０ ３０ ５０ ８０ ４０ Eを DCの延長で∠BAE＝１０°とし３６と３１８を用いる
３３１ ７０ ３０ ６０ ６０ ７０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
７１Langleyの問題とその一般化問題の解法
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３３２ ７０ ３０ ６０ ８０ ４０ Eを ABの間で∠DCE＝１１０°の時３２９と AECDは円周上
３３３ ７０ ４０ ２０ １００ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１３０と ABEDは円周上
３３４ ７０ ４０ ３０ １００ １０ Eを DCの延長で∠BAE＝２０°とし１１０と３４３を用いる
３３５ ７０ ４０ ４０ ８０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝１００°の時３３３と AECDは円周上
３３６ ７０ ４０ ５０ ８０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝１００°の時３３４と AECDは円周上
３３７ ７０ ４０ ６０ ６０ ８０ Eを CD上で AD⊥BEとすると ABEDは円周上にある
３３８ ８０ ２０ ３０ １１０ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１３１と ABEDは円周上
３３９ ８０ ２０ ４０ １００ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝１１０°の時３３８と AECDは円周上
３４０ ８０ ２０ ４０ １１０ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時５５と ABEDは円周上
３４１ ８０ ２０ ５０ １００ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝１１０°の時３４０と AECDは円周上
３４２ ８０ ２０ ６０ ６０ ７０ Eを CD上で AD⊥BEとすると ABEDは円周上にある
３４３ ８０ ２０ ７０ ７０ ８０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
３４４ ８０ ３０ ３０ １００ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝２０°の時１１０と ABEDは円周上
３４５ ８０ ３０ ４０ １００ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時３３と ABEDは円周上
３４６ ８０ ３０ ６０ ６０ ８０ 直交（AC⊥BD）かつ c＝dより
３４７ １００ １０ ３０ １３０ ２０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時５３と ABEDは円周上
３４８ １００ １０ ４０ １２０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝１３０°の時３４７と AECDは円周上
３４９ １００ ２０ ２０ １３０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時５２と ABEDは円周上
３５０ １００ ２０ ４０ １１０ ３０ Eを ABの間で∠DCE＝１３０°の時３４９と AECDは円周上
３５１ １００ ３０ ２０ １２０ １０ Eを DCの Cの延長上で∠BAE＝１０°の時３０と ABEDは円周上
３５２ １００ ３０ ３０ １１０ ２０ Eを ABの間で∠DCE＝１２０°の時３５１と AECDは円周上
７２ 兼 山 瓊 典
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